
















Effects of Loneliness and Need for Uniqueness on Clothing Orientation in 
Female Adolescents

























































































































































































































































23． 服装によって人目を引きたい。（差異化志向） .302 .499 .030




9． たえず新しい着こなしを考えている。（積極的同調志向） .330 .371 －.210






































因子寄与 7.214 3.743 2.897
累積寄与率 20.040 30.436 38.483
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ









尺度名 平均 SD α係数
孤独感尺度 2.032 0.439 0.858

















L群 H群 L群 H群 孤独感 ユニークネス 交互作用
消極的同調 2.095 1.680 2.183 2.218  7.341**  2.720 3.80＋（0.121）（0.104） （0.105）（0.130）
積極的同調 3.295 3.352 2.882 2.919 10.592**  0.132 0.006（0.136）（0.116） （0.118）（0.146）
差異化傾向













消極的同調志向 積極的同調志向 差異化志向 孤独感 ユニークネス
消極的同調志向 － .047 －.041 .314 ＊＊ －.301 ＊＊
積極的同調志向 － .488 ＊＊ －.408 ＊＊ .196 ＊
差異化志向 － －.120 .485 ＊＊
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